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CLINICAL APPLICATION OF COSPANON IN UROLITHIASIS
     YuMtoshi FuJITA， Masaomi SEKエand Tadao NIIJIMA
From the DePariment of Urology， Universzty of Okayama， School of Medicine
  Cospanon was administered to 30 patients with urolithiasis， mostly stone in the ureter．
  The clinical evaluation was rnade as foilows，
  1） Spontaneous diseharge of stone was induced in 15 eases （！6 stones＞， Descent of
good distance （more than 5 cm） was observed in 5 cases and no movement of stone was
seen in 10 cases． lf limited for the small calculus group （smaller than 5×5mm） 7 out of 8
stones spontaneously passed within 2 months period．
  2） Analgesic effect was observed i’n 76，7．0／o．
  3） No side effects were recognized even under the strict investigation，
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No氏 名
     齢性診断 寀ｿ耀韓靴響経 過翻箪雛







〃 14 84 尿管結石2コとも5日目に自然排出 〃 十
3 K．H．28男 左尿管結石症 〃 3×3 やや良好 〃 40 24040日目に自然排出 〃 一
4 T．N．46男 右尿管結石症 〃 3×3 良  好 〃 12 72 12日目に自然排出 〃 十
5 Y．A．27男 〃 〃 4×3 やや良好 〃 10 60 10日目に自然排出 〃 十
6 T．S．30女 左尿管結石症 〃 5x3良  好 〃 55 330位置不変 無 効 十
7 K．N．34男 右尿管結石症 〃 5×4 やや良好 〃 工6 92 16日目に自然排出著効 一













































































































































   36i男巫尿管結石症
MS261男［左尿管結石症
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     尿 笥X線上の
診  断   結石の    大きさ
     位 置 （mm） 羅蛙翻痙攣 過隔箪鞭
26 Y，T．37女左尿管結石症骨盤部 ／0×7 浪  好 6 4！1 246位置不変 無 効 十
H．K．i27i女        〃     L4
E…
ｼ軸結碑A．K．i37！男左尿管結石症i            L2
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